[Erfolgreiche therapeutische endoskopisch-endoluminale Procaininstillation in eine Anastomosenregion bei chronischem Symptomkomplex nach operativer Versorgung einer angeborenen Ösophagusatresie].
Hintergrund: Wir berichten über eine 27-jährige Patientin, die nach operativem Magenhochzug bei Ösophagusatresie unter massiv einschränkenden Symptomen wie Sodbrennen, Erbrechen, Regurgitation, Übelkeit und Magenkrämpfen litt, trotz maximaler konservativer Therapie. Falldarstellung: Die Patientin erhielt im Rahmen einer Gastroskopie eine endoluminale Procaininfiltration in die narbige Anastomosenregion, woraufhin sich die klinische Symptomatik deutlich reduzierte und auch im Langzeitverlauf stabil vermindert blieb. Schlussfolgerung: Wir beschreiben die unseres Wissens nach erste endoluminale Infiltration von Procain in narbige Gewebsareale einer enteralen Anastomosenregion nach operativem Magenhochzug. We present a 27-year-old female who, despite maximum conservative therapy, suffered from severely restricting symptoms such as heartburn, vomiting, regurgitation, nausea and stomach spasms after a gastric pull-up because of an esophageal atresia. During a gastroscopy, an endoluminal injection of procaine in scar tissue in the area of the anastomosis was performed whereupon the symptoms diminished considerably and remained in this diminished state over a long course. We described the first successful endoluminal injection with procaine into scar tissue after enteral anastomosis because of an esophageal atresia.